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   We have experienced two cases of congenital diverticula of the male anterior urethra, 
one of which had a stone. 
   The first case was a 25 years old male with a chief complaint of frequency and sub-
sequent dribbling away of urine. 
   History  ; This patient states that he has been suffering from frequency and subsequent 
dribbling away of urine for the past month. This condition continued in spite of various 
treatment. 
   There are no changes on inspection and palpation in the local portion. 
   Diagnosis of diverticulum  4.7x1.7  cm in size in the pars bulbosa was made from the 
 urethro  gr  aphy. 
   A small finger tip sized ostium was discovered by urethroscopic examination in the 
pars bulbosa. 
   The diverticulum was excised through  the perineum and the result of operation pro-
gressed favourably. 
   Histologically, there was on epithelium and substantia spongiosa was found under the 
fibrous tissue. 
   The second case was a 27 years old baschelor with a chief complaint of urethral 
secretion. 
   This patient asserts that he had received on operation of the sac at the age of 5, and 
suffered from gonorrhoe when 21. 
   Since about two years, this patient had pus-like secretion from the external urethral 
meatus, but had no pain during micturition, obstruction of urination and subsequent drib-
bling, etc. He thought that he had yet been suffering from gonorrhoe, and in spite  of. 
various treatment, this condition did not improve. 
   A walnut sized, firm and round tumor was palpated about the base of the penis. 
   When the tumor was palpated, secretion of pus-like material was observedin the
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urethral meatus. 
   By plain roentgenogram, a store was confirmed in the diverticulum. And by injecting 
opaque contrast medium in to the tumor, confirmation of the  connetcion of urethra was 
obtained. 
   The diverticulum,  2.5  x1.9  x1.7  cm in size, containing a white,  flat,  ovalstone was 
removed. 
   This diverticulum had a stalk measuring  1.0x0.25 cm, opering into the right side ure-
thral wall. 
   Histologically, Metaplasia of columnar epithelium into squamous epithelium with marked 
keratinisation.
緒 言
男子尿道憩 室は,病 理 解剖的には それ程稀 な
疾 患 ではない ようで あるが,丈 献に現れ た症 例
は以外に少 く50数例を数 え るに過 ぎない.
当教室で も先 に,菅 田,館 が男子 尿道 憩室 の
一 例を発表 したが(第193回 泌尿科 東 京 地 方
会),そ の後最近,先 天性 と思われ る結石を合
併 した尿道憩室 の一例 を経験 したので,こ の機












































































































あつた.よ つて茎を尿道に近 く結紮切離 し,腫瘤を
別出した.
術後経過;経過は順調で7目 目に抜糸,10日目に尿




























方 もあるが,多 くは尿道壁から,或 は之 と同様
に内胚葉性に発生 したものであろうと云 う説が
多い.しか しNicholsonは外胚葉性の構造
も,発生途上で,内 胚 葉性 発生 を 思わせる様





































腺構造もなく.海 綿体様 組織も見 られ なかつ












道壁では,全 例が尿道下壁 発 生 で あつて,上
壁,側 壁に発生 した例は発表されていない.我

































あると,述べている.我kの 第1例 は,病 歴か
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らは,後天的因子 と思われる事実が全 く無 く,
25才にして症状が出現 したが,之 だけでは前述
の様に決定 し難いものがあ り,第2例 では 逆
に,幼 時の手術,淋 疾感染及び再度の手術等を
経験 しているが,組 織学的には先天性 と考えら
才した.
紹石と憩室の関係は甚だ複雑で,原 因とも結
果 とも成 り得るので,臨 床 的 所 見,理 学的検








内で尿が停滞感染 して 原発する場合 考え られ
る.











道粘膜上皮 と一致 し,固有層も完備 して居る.
(但し,粘液細胞群は判然 とせず,同時に海綿






る様 に,上 皮層が,著 明なmetaplasieを呈
し,恰 もEpidermis様に,著 明な,Kerati-
nisationを示す所 もあ り,同 時 に 腺組 織を欠
如 し,海 綿体 も見 られ ない事,及 び憩室 の細長
茎を以つ て,尿 道側壁 に開 口して居 る事 実は,
後天的排 尿障碍,或 は炎症等 に よる後天 的助 成
因子 を以 つてする考 え方では説明がつか ない.
寧 ろJohnsonの説 く,先 天 的嚢腫 の,何 等 か
の機序 に よる,尿 道へ の開 ロ,之 に因つ て憩室
化 した もの と老え る方が妥 当と思わ れ る.
斯 の意 味か ら 云えば,本 症は,Mc.Kay
&Colstonの 所 謂,仮 性憩室 であ り,Wos-
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